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Stories and Memories Project
Abstract
　　By the Tohoku earthquake, we lost many things. The “ Stories and Memories Project” is 
intended to convey the things that will be talked about at the event to the future, through 
sharing peaceful time in a space among those who have had the similar experiences in the 
Tohoku earthquake.
　　After The Tohoku earthquake, the things that had been taken granted until then turned to 
be the things that cannot be taken granted, and the “daily life” came to be reviewed again. 
Through the thought felt at that time, the experiences that cannot be experienced usually, the 
important activities that are not taken up by the media, one’s own action, and the experience on 
the border of the usual and the unusual things, we should have noticed “something” that had 
been usual before. In this project, we’ll look back the events that happened after March 11 
through the “talk”, and will archive them. And, we wish this will re-examine the relationship and 












































日　　時：2011 年 11 月４～９日（６日間）
会　　場：せんだいメディアテーク（宮城県仙台市）
主　　催：語りと記憶のプロジェクト／ I, CULTURE プロジェクト
助　　成：野村財団






























































で，前述 2.1. ～ 2.5. の活動内容の展示を行った（図 10 左）。展示を見た来場者に，
「あなたがつくったもの」と「あなたがつくりたいもの」をテーマに，それらに
関するモノ・コトをカードに書いてもらい，それについてスタッフに語ってもらっ




2.7.「LE JAPON 11 MARS UN AN APRES」内 
テーマ：日本から来た「語りと記憶のカード」への返信メッセージ




内　容：被災地支援活動のために開催されたフランス・パリでの Hug Japan 主催の展覧








　平成 23 年度日本デザイン学会秋季企画大会「デザインに何ができるか 1995.1.17 ～






　2011 年度の「語りと記憶のプロジェクト」の Web サイトでは，活動報告としてレポー
トを掲載しているにとどまっている。そこで，2012 年度中に，すべてのカード（ 456 枚）
をアーカイブする予定である。各回でテーマと地が異なるため，それぞれにあった表示の
方法をデザインする。加えて，とても大切な，カードの作者の語りの内容を，カードと一
緒に読んでもらうための工夫をする必要がある。この語りのアーカイブを通して，人間活
動の基盤となる関係性やコミュニティなどを見直し，次世代へとつなぐ役割を目指したい。
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